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(Received Oct. 14， 1971) 
In the previous paper， author presented a new method of measurement of 
mechanical losses in an internal combustion engine and accounted for its 
analysis by using graphical methods. In the present paper， further a mathe-
matical analysis is carried out to obtain a good results about these problems. 
Thus， we are able to ascertain that this method may be a useful technique 
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1. 十品よって ~=~ 
1 t1 
したがって原機関の等価慣性モーメソトは式(到より








シリ γダ径×行程 110mm X 135mm 
定格回転数 1，500 rpm 




































うなn-t線図を作る。任意の nl> n2に対するtl> t2 
の債を求め，式 (10)によって Iの値が得られる。この
場合実験に使用した付加回転体は直径480mmX幅75仰
の円板で， その慣性モーメ γトは 10= O.223 [kgms勺
であった。
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ト 1 瞬 積 算 dω dω/t 6/t t s n rpm θrad rad/s rad/s2 rad/s 。 0.'0 1，443 151.11 
1 0.8 1，370 143.47 18.76 117.9 7.64 9.55 147.4 
2 1.6 1，299 136.03 36.55 229.7 15.08 9.43 143.6 
3 2.4 1，230 128.80 53.41 335.6 22.31 9.29 139.8 
4 3.2 1，163 121.79 69.37 435.9 29.32 9.16 136.2 
5 4.0 1.096 114.77 84.43 527.3 36.34 9.09 134.4 
6 4.8 1，030 107.86 98.60 619.5 43.25 9.01 131.8 
7 5.6 969 101.47 111. 92 703.2 49.64 8.86 129.1 
8 6.4 905 94.77 124.41 781.7 56.34 8.80 125.6 
9 7.2 848 88.80' 136.08 855.0 62.31 8.65 122.1 
10 8.0 786 82.30 146.90 923.0 68.81 8.60 118.7 
11 8.8 727 76.13 157.00 986.4 74.98 8.52 115.4 
12 9.6 674 70.58 166.34 1，045.1 80.53 8.39 112.1 
13 10.4 613 64.19 174.90 1，098.9 86.92 8.36 108.9 
要な値を選び出し.LIω/t-6/t線図あるいはい(-dω/
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1，500 I 0.0293ω。+5.62 I 0.0294ω。+5.62
1 ，400 I 0 . 0267ω。+5.96 I 0.0299ω。+5.66
1，300 I 0.0300ω。+5.51 I 0.0290ω。+5.64
1，200 I 0.0315ω。十5.74 I 0.0290ω。+5.85
1，100 I 0.0310ω。+5.69 I 0.0283ω。+5.60
1，000 I 0.0227ω。+6.50 I 0.0289ω。+6.07
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